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This paper will examine how a local environmental non-governmental organisation（NGO），
Wisnu Foundation, has introduced community-based tourism（CBT）in Bali, Indonesia by focusing on 
their translation of the idea of CBT. Since the 1980s, CBT has gained popularity as an effective and suit-
able method for social development. Today, a number of international development agencies and NGOs 
have adopted it to implement development projects. In a sense, they play a significant role in connecting 
the idea of CBT with targeted societies, indicating the emergence of a new actor in tourism in addition to 
the state and industry. The question, then, is how such actors produce tourism and what could be gained 
by focusing on them?
Past academic literature on CBT has overlooked the possibility that development actors might add 
to or modify the concept according to their purposes and strategies. Conversely, anthropological studies 
on development suggest dealing with development actors as brokers and translators. Therefore, this pa-
per applies the perspective of ‘translation’ in the analysis of Wisnu Foundation’s practice of CBT and dis-
cusses that such an approach reveals its localization, indicating that it is a variable institution consolidat-
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検討する論集『Development Brokers and Translators』［2006］の執筆者たちは，NGOや国際機関と
いった中間的アクターを，「仲介者（brokers）」と位置付け，その実践を「交渉」あるいは「インター
1 厳密にいえば，ウィスヌ財団はインドネシア語で NGOにあたる ORNOP（Organizasi Non Pemerintah＝非政府組織）の一
形態である LSM（Lembaga Sewadaya Masyarakat）に相当するが，本稿では便宜的に NGOと位置付ける。
2 住民主体の環境保全や自然資源管理を構築するプログラムとツーリズムを掛け合わせたもの。

























これまでの開発アプローチとしての CBTに関わる研究［e.g. Horwich & Lyon 1998; Schellhorn 
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10 アルディカ氏は，people based tourismの推進者として知られる人物である。グデ・アルディカ氏は，ワヒド（1999年～
2001年），メガワティ（2001年～2004年）両政権下で観光文化大臣（2000年～2004年）務め，現在では国連世界観光機関
（UNWTO）のインドネシア代表となっている。
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ガサム県 S村，T村，C村の計 4つの村落である 11。そして，2002年にはツアーを敢行するため，村
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JEDのツアーは，最低 2名から敢行され公示価格は 1人につき日帰りのツアーで 75ドル，村落で




























̶     ̶



































16 http://www.jed.or.id/ID/welcome.php　（2015年 5月 21日閲覧）
17 予約が入り次第，予約の日程は伝えられるが，いつどこにツアー客を迎えに行くか，何時頃到着を予定しているかなどは，
数日前に伝えられる。

































ショップは，3つのステップ（表 2 ① , ② , ③に対応）から構成されていた。第一のステップ①にお
いて重要な点は，視察を通して，T村と K村で何をみて何に興味をもったかということを参加者そ
れぞれに答えさせるというものであった。その問いかけのなかで，ウィンディア氏はツーリズムを導
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